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Abstract 
A method is described by which th巴 countingrate of rediated beta particles is kept constant 
regardless of absorber position. 
The curves of the countig rate plotted against the absorber position can be classi五edinto three 
fundamental types: (1)‘V' type with a minimum in the caunting rate， (2)‘inverted V' type with a 
maximum and (3)‘monotonously increasing (or decreasing)' type. 
The results of experiments show that the degree of collimation has a remarkable influence on 
the form of th巴 curves. That is to say， the ‘monotonously increasing' type gradually transfer into 
the‘inverted V' type and the same cas巴 occurson the 'V' type as the hole diameter of collimator 
is made small. Thus the optimum diameter to make the curves the flattest is obtained. By using 
this optimum diameter the measurement of thickness or density of continuously moving materials 
could be performed with higher precision. In case of the extremely collimated radiation the curves 
ultimately become the ‘monotonously decreasing' type. 































(i) V 型 (極小値を有する型)



















(U ncollima tion) 
Eli(oCta ，Shap) iro 
se 2 
[TSM MIniZ1 S. Shimzu 
32p 不 明 54 
0.5 cm2 X 1.9 mg/ 
Thin RaE cm2のMica上lζ 100 
蒸着
8町一lhac叫 point
在日xture I source 58 
IJohnston， 単調 IJVUUOCVU，W品 rdl 叩|不明 74
減少型 I(Collima'ti~'~r~1 ~ 
V 型|前田寛恕，和国| 制 Tl I ::_~mø，お μC/ I 45 |延夫 i -. U g 
Elliot. Shapiro I Tγ ・ I10 mil uranium 
(Case 3) I uramum I foil source 
逆V型一一一一一一一一|




Al 120 mg/cm2 00 (1) 
Al 151 mg/cm2 8in.世 (2) 


















線源としては 90Sr 加Yを用い，その形状は約 1.5x2mm






Fig. 1. Geometrical arrangement 





線源側絞孔として，孔径 4~15，5mm を有する数種の鉛板を用意し， 90yより放射される。
粒子の最大エネノレギ~ 2，18MeV iこ対する最大飛程は約1100mg/cm2であるから7)， (3粒子を完








試料厚さ 27mg/cmZ， 110 mg/cm2のAl板を用いて絞孔径の大さを変えた場合および絞孔
を取付けない場合について実験結果の 1例を Fig.2に示す。図中，縦軸は試料開入時の計数率
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Fig. 2. Relative intensity of detected b巴taray radiation 
as a function of absorber position. 
(300) 
戸線吸収測定における試料位置およびその散乱効果について 849 




小点は依然として d=∞の時と同様に存在する。 さらに dを小にすると曲線は漸次右下りと





L; Ni L1Ni =一一一一 -N，m 
とおけば，L; (L1 Ni)2/m は測定値の分散を示すから，L; (L1 Ni)'/mが最小になる直径の絞孔を用
いれば試料位置一計数率曲線を最も平坦にさせうる。すなわち，乙の絞孔直径の使用によって
パスラインの変動に基づく測定誤差を最小にすることができる。絞孔径lOmmから∞に亘る
各曲線の平坦度の比較を第2表に示す。 これより L;(L1 Ni)2/mが最小となる最適絞孔直径は











"'L，Ni/m I l2 I f/ f/ f/ 
I 6 mm I 12 18 I 28 38 ら|戸川
00 66.74 2.16 4.56 2.56 0.86 -4.04 14.46 
15.5 64.48 0.98 3.41 0.18 -0.92 -2.92 -0.72 3.75 
110 14 63.91 -0.79 2.11 -0.39 -0.79 -1.09 -0.91 1.31 
12.5 62.77 -1.93 0.83 -1.73 -1.33 0.87 3.27 3.44 
10 56.49 9.31 -6.82 4.51 0.41 9.09 11.29 60.6 
00 88.83 1.33 2.26 1.33 0.63 -1.69 -3.87 4.44 
15.5 89.06 0.26 2.26 0.16 0.46 -0.82 -2.54 2.11 
27 14 88.68 -0.02 1.38 0.08 -0.02 -0.52 -0.92 0.50 
12.5 88.33 -0.67 0.43 -0.07 -0.37 0.33 0.33 0.17 
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Fig. 3. Relation b巴tweenrelative intensity 
。fdetected b巴匂 ray radiation and 
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r1=16mmとして上式を用いた計算結果と実験結果とを比較した一例を Fig，4および












Thickness 10 mQjcm' 




















Absorber Position mm 
40 
Fig. 4. Comparison of experimental results 
with those of theoretical calculation. 
(d=∞) 
Fig. 5. Comparison of experimental results 
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